
























































































































いる（Monnet, “‘ Another World in this World’: Slow Violence, Environmental 
Time, and the Decolonial Imagination in Ishimure Michiko’s Village of the Gods” 



















































































か」（“ Ishimure Michiko and Global Ecocriticism” Ishimure Michiko’s Writing in 























































































































































































There is a living spirit in every tree, in every weed, in every blade of grass. 
Fish and earthworms, all living beings are endowed with a soul which stays 
behind and enters a new life when they die. How can it be that our Yuri hasn’t 
got a soul?（260下線筆者）
It seems that for a while Yuri was quite a bit of news. They say that she 
was in the newspapers every day, and that those newspaper articles described 
her as an empty doll, or as a human being without any human attributes ex-
cept a pretty face.（261下線筆者）
人間の「魂」は、草木のそれとは異なるものとして捉える文化的コンテク
ストの相違が “ spirit ” という言葉で表現され、さらに続いて “ soul ” が使われ
るときには、原文にはない説明― “ which stays behind and enters a new life 





































My heart is overflowing with love, so I’ll surely come back as a human being.












ているとも言える。因みにその前の文章の「生まれ替わり」は “ It would be 

















































Now there is a living spirit in this stone; that is, the stone has become a 
god. You should worship it like the other gods. When your Grandpa dies, just 
think that this stone is Grandpa’s soul and say your prayers to it. I’ll be inside 
the stone, watching over you. Do you understand, Moku? You were born with 
twisted limbs and dumb like a fish, but your soul is much deeper than that of 
the kids in the village. You and the kids of your age are as unlike in spirit as 
heaven and earth. （195下線筆者）
海の石が守護神となり、やがて爺はその石に同化するという。それを英訳
では、“ Grandpa’s soul ” と表現して、その石に同化した爺の魂が孫を見守る、
という説明が加えられる。人は、「神々」によって生かされるのか、死んだ













































































































































より明確に表現し得たと指摘する（Allen, “The Noh Imagination in Shiranui 
and the Work of Ishimure Michiko” Ishimure Michiko’s Writing in Ecocritical 






































































































聖なる場所として “ shrine ” とすべきか、場所を示す “ palace ” を選択する 
のか、結果的には原初的な生命を誕生させる「妣の国」であるとする石牟礼
のアニミズム的な思想を反映させるために、“ shrine ” ではなく “ palace ” を





される必要があった。“ The coral robe we sewed sways at the bottom of the sea. 
She blooms like a single flower in a forest. Led by Shiro’s hand, join the realm 
of the Great Giver of Life and the Dragon God. Embark on your journey to the 
Palace of the Sea.” 9
一神教ではない信仰が生きる地は、男性神女性神を超越した「神々のすま
う場」であり、あやと四郎が現世から向かう「共同体の再生のために」命を





















































































































ミニスト文学の視点から『苦海浄土』が「抵抗の文学」（Barbara Harlow in 









生をもたらす源である。その宮に存在する「大妣君」を単独の “ goddess ”  で
はなく、“ The Giver of Life ”  という集合的な意味を籠めた英語に表現するに
至るまでには、解釈をめぐる相当の議論を要した。そこには、「命」すなわ














































































8  同 120。
9 同 149。英訳は Christina Laffin、筆者は翻訳協力と最終的な訳稿の確認を行った。
10 『翻訳論とは何か―翻訳が拓く新たな世紀』第 V章「世界文学とは何か」260を参照。なお、ダムロッ





改変がどのようになされたかは明確でない。ただし 2018年 8月 14日の朝日新聞紙面「ひと」欄
にて、「アウシュビッツの能を作った元駐日ポーランド大使」として紹介されている。
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